













































（1）  My publishers ask me to write a Preface for this new Edition of the Quaker City. 
What shall I say? What shall I enter into a full explanation of the motives which 












（2a） I will drown, no one shall save me. （Pinker（2008:196））
 （私は溺れ死ぬつもりであり、誰も助けてはならない）
（2b） I shall drown, no one will save me. （Pinker（2008:196））
 （私は溺れ死ぬのだろうし、誰も助けてはくれないだろう）
Pinker（2008）は、（2a, b）の例を提示する前に、主語の人称の違いによるshallとwillの意






た調査結果を掲載したコラム）によれば、（a） I shall be seventeen next month.と（b） I 









Pinker（2008:196）は、母語話者のshallとwillの使い分けに関して、“I am skeptical that 
























（5a）  If he were a younger man, he would give up farming altogether and start a 
factory in Winesburg. （S. Anderson, Winesburg, Ohio）
  （彼がもっと若かければ、農場をやることなんてすっかりやめて、ワインズバーグで
工場を始めるだろう）










  He suggested that I should follow him in the fall, and complete my course at 




 Please deliver this little note to Devil-Bug if you should chance to see him again.





（6c） lest, for fear, in case節内で使用されるshould：
 He was fearful lest she should open her eyes.
  （S. Crane, Maggie: A Girl of the Streets）
 （彼は、彼女が目を開けてしまわないかと懸念していた）
（6d） 感情を表す形容詞に続くthat節内で使用されるshould：


































（7） He insisted that Tom get to his feet and walk about.




















（8） Go and climb to the top of the trees. （S. Anderson, Winesburg, Ohio）
 （その気のてっぺんまで登りに行け）
（9） Mary wanted to jump up, but she sat still. （W. Cather, Neighbour Rosicky）
 （メアリーは飛び上がりたかったが、じっと座っていた）




（10）  advise, ascertain, ask, beseech, command, contrive, demand, desire, dictate, ensure, 
exhort, intend, mandate, move, necessitate, order, predestine, prefer, propose, 





























（11） If you are not careful, you will forget it. （S. Anderson, Winesburg, Ohio）
 （君が気にしなければ、忘れるだろう）

















a. I don’t mind going if a lunch is provided. （C. Dickens, Christmas Carol）
 （もし昼飯がでるならば、行っても良いでしょう）
b. Forgive me if I am not justified in what I ask. （C. Dickens, Christmas Carol）
 （もしお尋ねすることが不適切であったとしても、私のことをお許しください）
（15） if節内にshouldが使用される場合
a.  If you should hear shriek or groan, you needn’t mind it.
 （G. Lippard, The Quaker City）
 （万が一悲鳴やうめき声が聞こえたとしても、気にする必要はない）




c. He would gladly die for me if need should be. （H. Melville, Moby-Dick or the Whale）
 （万が一必要があれば、彼は私のために喜んで死ぬだろう）
（16） if節内に仮定法が使用される場合





















































5　lest, for fear, in case節内で使用されるshould
（6c）に挙げた例のように、lestで導かれる懸念を表す従属節内でもshouldが使われる。




（18） He grievously pinched my sides, for fear I should run through his fingers.
 （J. Swift, Gulliver’s Travels）
 （私が彼の指からするりと逃れることのないように、彼は私の脇腹を強く摘まんだ）
（19） I think I’d better light your lantern, in case you should need it. 























a. His wife worried lest his horse become frightened and run away.
 （S. Anderson, Winesburg, Ohio）
 （彼の妻は、馬が怯えて逃げ出してしまうのではないか、と心配した）
b. The captain feared lest this might prove but too true.
 （H. Melville, Moby-Dick or the Whale）
 （船長は、これが遺憾ながら真実となるのではないかと恐れた）
（21） for fearの例：
a. The old woman hid in haymow for fear Mis’ Bergson would catch her barefoot.
 （W. Cather, O Pioneers!）
  （その老女は、ベルグソン夫人が彼女の素足をつかむことを恐れ、干草置き場に隠れ
た）
b.  You are afraid to gaze in the mirror for fear a ghostly face may peer over your 
shoulder in the glass. （G. Lipperd, The Quaker City）
  （亡霊の顔が肩越しに鏡を覗き込んでいることを恐れて鏡をじっと見ることはできな
い）
c. He wanted to hide behind things for fear someone might laugh at him.
 （W. Cather, O Pioneers!）
 （彼は、誰かに笑われることを恐れて何かの後ろに隠れたかった）
（22） in caseの例：





















（6d） I thought it was strange that she should ask me.
 （彼女が私に尋ねるなんておかしいと思った）






  awkward, curious, disastrous, dreadful, extraordinary, fortunate, irrational, logical, 
odd, peculiar, sad, silly, tragic, unfortunate
 Participial adjectives:
― 182 ―
  alarming, annoying, depressing, disappointing, embarrassing, frightening, irritating, 
perplexing, pleasing, shocking, surprising
 -able/-ible adjectives:
  admirable, commendable, deplorable, despicable, incomprehensible, inconceivable, 




（22a）It is strange that she should be so late. （Quirk et al.（1985:1224））
























（23） How should I know what you said? （江川（1991:303））
 （あなたの言ったことを、どうして私が知っていようか）
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従属節内における should の研究
― 187 ―
The purpose of this paper is to explain should used in subordinate clauses. Though 
should is derived from shall, it is taught to Japanese students as one of the auxiliary verbs, 
not as a past form of shall, so few of them may understand the relationship between should 
and shall. Considering the meaning of these two auxiliary verbs, it may seem that they are 
not related to each other, to be sure, but as should is the past form of shall, it is impossible 
to discuss them separately. Hence, at first, we will investigate how the meaning of shall 
influences the meaning and usage of should. On the basis of the results of the investigation, 
we will study should used in subordinate clauses. The clauses taken up in this paper are 
below:
(a) that-clauses following the verbs, demand/ suggest/ order etc.
(b) if-clasues
(c) the clauses that use lest, for fear and in case
(d) that-clauses following the adjectives, strange, surprising etc.
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